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◆ 原 著 
1)  Andoh T, Kato M, Kitamura R, Mizoguchi S, Uta D, Toume K, Komatsu K, Kuraishi Y. Prophylactic administration of an extract 
from Plantaginis Semen and its major component aucubin inhibits mechanical allodynia caused by paclitaxel in mice. J Tradit 
Complement Med. 2016 Jan 2; 6(3): 305-8. 
2)  Sakamoto A*, Andoh T, Kuraishi Y. Involvement of mast cells and proteinase-activated receptor 2 in oxaliplatin-induced 
mechanical allodynia in mice. Pharmacol Res. 2016 Mar; 105: 84-92. 
3)  Yoshihisa Y, Andoh T, Matsunaga K, Rehman MU, Maoka T, Shimizu T. Efficacy of astaxanthin for the treatment of atopic 
dermatitis in a murine model. PLoS One. 2016 Mar 29; 11(3): e0152288. 
4)  Andoh T, Kobayashi N, Kuraishi Y. Prophylactic repetitive administration of shakuyakukanzoto inhibits paclitaxel-induced 
mechanical allodynia in mice via peripheral effects. Trad Kamp Med. 2016 Apr; 3(1): 71-4. 
5)  Mizoguchi S*, Andoh T, Yakura T, Kuraishi Y. Involvement of c-Myc-mediated transient receptor potential melastatin 8 
expression in oxaliplatin-induced cold allodynia in mice. Pharmacol Rep. 2016 Jun; 68(3): 645-8. 
6)  Akiguchi S, Ishida H, Takada Y, Teranishi T, Andoh T, Hachiga T. Examining the relationship between blood flow velocity and 
movement of erythrocytes in a capillary using laser doppler velocimetry. IEEJ Trans. 2016 Jul; 11(4): 451-6. 
7)  Andoh T, Sakamoto A, Kuraishi Y. 5-HT1A receptor agonists, xaliproden and tandospirone, inhibit the increase in the number of 
cutaneous mast cells involved in the exacerbation of mechanical allodynia in oxaliplatin-treated mice. J Pharmacol Sci. 2016 
Aug; 131(4): 284-7. 
8)  Kyoden T, Shoji N, Akiguchi S, Ishida H, Andoh T, Takada Y, Momose N, Homae T, Hachiga T. In vivo visualization method by 
absolute velocity based on speckle and fringe pattern using two-beam multipoint laser Doppler velocimetry. J Appl Phys. 2016 
Aug; 120: 084701(1)-(6). 
9)  Kagaya K*, Sasaki A, Kino Y, Taniguchi H, Kuraishi Y, Andoh T. Involvement of oxidative stress in increased peripheral nerve 
firing during spontaneous dysesthesia in a mouse model of ischemia-reperfusion. Neurosci Lett. 2016 Sep 19; 631: 109-14. 
10)  Andoh T, Yamamoto A, Haza S, Yuhki K, Ushikubi F, Narumiya S, Kuraishi Y. Thromboxane A2 is involved in itch-associated 
responses in mice with atopic dermatitis-like skin lesions. Acta Derm Venereol. 2016 Nov 2; 96(7): 899-904. 
 
◆ 学会報告 
1)  Shimizu K*, Andoh T, Yoshihisa Y, Mizawa M, Makino T, Shimizu T. Kallikrein 5 and eosinophil infiltration participate in 
itching of mycosis fungoides. 46th Annual ESDR meeting; 2016 Sep 7-10; Munich (Germany). 
2)  Uta D, Kato M, Toume K, Komatsu K, Andoh T. Repetitive intraperitoneal injection of aucubin reduces mechanical allodynia 
caused by paclitaxel in mice: An in vivo electrophysiological analysis. The First International Symposium on Toyama-Asia-
Africa pharmaceutical Network (1st TAA-Pham Symposium); 2016 Sep 12-13; Toyama. 
3)  Kato M**, Uta D, Toume K, Komatsu K, Andoh T. Aucubin contributes to the inhibitory action of goshajinkigan on mechanical 
allodynia induced by paclitaxel in mice. The First International Symposium on Toyama-Asia-Africa pharmaceutical Network (1st 
TAA-Pham Symposium); 2016 Sep 12-13; Toyama. 
4)  Uta D, Yoshimura M, Kawatsu R, Imoto K, Furue H. Electrophysiological analysis of local anesthetic actions on nociceptive 
synaptic transmission in the adult rat spinal cord. IASP 16th World Congress on Pain; 2016 Sep 26-30; Kanagawa. 
5)  Andoh T, Takatsuki Y, Sasaki A, Uta D, Kuraishi Y. Interleukin-18 produced by spinal microglia is involved in herpetic allodynia 
in mice. IASP 16th World Congress on Pain; 2016 Sep 26-30; Kanagawa. 
6)  Uta D, Magoshi Y, Kuraishi Y, Andoh T. Analysis of itch-related responses evoked by cutaneous interleukin-31 administration 
in mice. The 26th International Symposium of Itch; 2016 Oct 8; Tokyo. 
7)  Kyoden T, Shoji N, Akiguchi S, Andoh T, Hattori J, Hachiga T. In vivo and in situ measurement method for observing blood flow 
velocity distribution. Proceedings of International Conference on Engineering and Technology 2016; 2016 Oct 13-14; Toyama. 
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8)  Hattori J*, Shoji N, Kyoden T, Akiguchi S, Andoh T, Hachiga T. Study of flow rate measurement based on two-beam multipoint 
laser Doppler velocimetry. Proceedings of International Conference on Engineering and Technology 2016; 2016 Oct 13-14; 
Toyama. 
9)  Andoh T, Yamamoto A, Kuraishi Y. Thromboxane A2 increased in atopic dermatitis-like skin lesions induces itch-associated 
responses through TP receptors on primary afferents in mice. 46th Annual Meeting of the Society for Neuroscience; 2016 Nov 
12-16; San Diego (USA). 
10)  Shiratori-Hayashi M, Hasegawa A, Toyanaga H, Andoh T, Kuraishi Y, Inoue K, Dong X, Tsuda M. Purinergic receptor P2X3 in 
MrgprA3-positive sensory neurons mediates the itch sensation through a pathway involving GRP receptors. 46th Annual Meeting 
of the Society for Neuroscience; 2016 Nov 12-16; San Diego (USA). 
11)  本郷愛実**，吉野 修，野本かおり，安東嗣修，酒井晶帆，斎藤 滋．疼痛物質ブラジキニンはケミカルメディエー
ターとしても子宮内膜症の疼痛誘発に関与する．第 37 回日本エンドメトリオーシス学会；2016 Jan 23-24；熊本． 
12)  歌 大介，吉村 恵，井本敬二，古江秀昌．成熟ラット脊髄膠様質における TRPA1 及び TRPV1 作動薬の作用比較
－電気生理学的及び形態学的解析を用いて－．第 37 回脊髄機能診断研究会；2016 Feb 6；東京． 
13)  安東嗣修，小林奈央，倉石 泰．Inhibitory effect of prophylactic repetitive topical application of paeoniflorin on the 
exacerbation of paclitaxel-induced mechanical allodynia through the adenosine receptor in mice．第 89 回日本薬理学会年会；
2016 Mar 9-11；横浜． 
14)  歌 大介，安東嗣修，倉石 泰，井本敬二，古江秀昌．In vivo patch-clamp recording analysis of a pruritogen serotonin-
induced itching on synaptic transmission in spinal dorsal horn neurons. 第 89 回日本薬理学会年会；2016 Mar 9-11；横浜． 
15)  高槻雄太*，佐々木淳，高野有望，篠田 篤，歌 大介，倉石 泰，安東嗣修．マウスにおいて脊髄内 Interleukin-18
は T 細胞の浸潤を介して帯状疱疹性アロディニアに関与する．第 89 回日本薬理学会年会；2016 Mar 9-11；横浜． 
16)  酒井晶帆*，安東嗣修，佐々木淳，歌 大介，倉石 泰．Reactive oxygen species and transient receptor potential ankyrin 
1 are involved in dysesthesia induced by a sudden increase of peripheral blood flow in oxaliplatin-treated mice. 第 89 回日本
薬理学会年会；2016 Mar 9-11；横浜． 
17)  秋口俊輔，荘司成煕，経田僚昭，百生 登，保前友高，安東嗣修，八賀正司．近赤外レーザードップラー流速分布装
置の皮膚癌診断と治療への応用．第 55 回日本生体医工学会大会；2016 Apr 26-28；富山． 
18)  荘司成煕*，秋口俊輔，経田僚昭，百生 登，保前友高，安東嗣修，八賀正司．多点同時 LDV による in-vivo 血流イ
メージングに影響を及ぼす皮膚の存在とその有効性．第 55 回日本生体医工学会大会；2016 Apr 26-28；富山． 
19)  服部純暉*，荘司成煕，経田僚昭，秋口俊輔，百生 登，寺西恒宣，八賀正司，古市紀之，安東嗣修．脈動流の完全
非侵襲 3 次元イメージング手法に基づく流量計測システムの提案．平成 28 年度日本伝熱学会北陸信越支部春季セミ
ナー；2016 May 7；富山． 
20)  歌 大介，井本敬二，古江秀昌．Actions of TRPA1 channel agonist on dorsal root evoked synaptic transmission to spinal 
dorsal horn neurons in rat spinal cord．第 38 回日本疼痛学会；2016 Jun 24-25；札幌． 
21)  安東嗣修，酒井晶帆，佐々木淳，歌 大介，倉石 泰．Oxaliplatin によって誘発される末梢虚血状態への加温による
急激な血流増加に伴うしびれ様不快異常感覚．第 36 回鎮痛薬オピオイドペプチドシンポジウム；2016 Aug 19-20；
札幌． 
22)  安東嗣修．アレルギー性皮膚炎による掻痒と創薬ターゲット．生体機能と創薬シンポジウム 2016；2016 Aug 25；仙
台． 
23)  安東嗣修，加藤 充，歌 大介，北村 亮，當銘一文，小松かつ子，倉石 泰．マウスにおけるパクリタキセル誘発
末梢神経障害性疼痛抑制作用成分の探索．日本生薬学会第 63 回年会；2016 Sep 24-25；富山． 
24)  當銘一文，加藤 充，候 志艷，北村 亮，葛 躍偉，倉石 泰，安東嗣修，小松かつ子．車前子のパクリタキセル
誘発末梢神経障害性疼痛抑制作用成分の探索．日本生薬学会第 63 回年会；2016 Sep 24-25；富山． 
25)  歌 大介，安東嗣修，井本敬二，古江秀昌．In vivo パッチクランプ法を用いた中枢へのアトピー性皮膚炎による痒
み情報伝達のメカニズムの解明．第 67 回日本薬理学会北部会；2016 Sep 30；札幌． 
26)  安東嗣修．抗がん薬投与による末梢神経障害に基づく「しびれ」感覚の発生機序の解明．Toyama Science GALA 2016；
2016 Sep 30；富山． 
27)  安東嗣修．新規アトピー性皮膚炎治療薬のシーズ化合物の創製－企業導出・臨床応用を目指して－．Toyama Science 
GALA 2016；2016 Sep 30；富山． 
28)  歌 大介．神経障害性疼痛に対する漢方薬の鎮痛作用－in vivo パッチクランプ法による電気生理学的解析－．
Toyama Science GALA 2016；2016 Sep 30；富山． 
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29)  當銘一文，安東嗣修，加藤 充，候 志艷，北村 亮，葛 躍偉，白 焱晶，倉石 泰，小松かつ子．パクリタキセ
ル誘発末梢神経障害性疼痛を抑制する車前子成分の探索．第 21 回天然薬物の開発と応用シンポジウム；2016 Oct 27-
28；千葉． 
30)  間越祐貴*，歌 大介，安東嗣修．Interleukin-31 による痒み反応発生への脊髄伝達機構に関する解析．第 128 回日本
薬学会北陸支部例会；2016 Nov 27；金沢． 
 
◆ その他 
1)  安東嗣修．芍薬甘草湯の鎮痛作用と筋弛緩作用．漢方医学．2016 Nov 25；40：30-3． 
2)  安東嗣修．抗がん薬によって誘発される末梢神経障害と漢方薬－その効果と作用機序－．富山大学和漢医薬学総合
研究所第 21 回夏季セミナー；2016 Aug 9-10；富山． 
3)  安東嗣修．皮膚における痒みの発生機序．池田模範堂株式会社講演会；2016 Sep 2；中新川郡．（招待講演） 
大学院医学薬学研究部 （薬学部）
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